




Planetary Boundary and Sustainable Food Systems in the Context of Planetary Health
Kanako MASUNO, Mayu YOKOTA and Tetsuo KONDO
Food production is essential for the development and health of human beings but at the same time it 
is the largest source of environmental degradation. In this article, we describe how to optimally balance 
the increasing need for food driven by the world’s expanding population and sustaining the health of the 
environment in line with global Sustainable Development Goals （SDGs）. In the last section, we briefly 
introduce innovative actions relating to novel and sustainable food production in Japan.
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の 基 本 概 念 に 関 す る 声 明 文（原 題 From public to 











論 文 Safeguarding human health in the Anthro-
pocene epoch: report of The Rockefeller Founda-













ペ ー ジ に 亘 る 文 書（Food in the Anthropocene: the 































拘わらず，世界全体では 8 億 2000 万人以上が栄養



















定な領域” あるいは “高リスク領域” に移行しつつあ
る局面に直面している。ゆえに，我々は食糧生産の
在り様に関して再考する必要がある。以下に，持続





































































































である。2021 年には，4 年に 1 度開催される栄養サ
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